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親は離婚後も「親子不分離の原則」（第 9 条第 3 項）





















Ａ Ｆ Ｃ Ｃ（Association of Family and Conciliation 
Courts：国際家庭裁判所／調停裁判所協会）第 47
回 大 会 “Traversing the Trail of Alienation -Rocky 
Relationships, Mountains of Emotion, Mile High 
Conflict” は、2010 年 6 月 2 日（水）から 5 日（土）
までの４日間の日程で、アメリカ・コロラド州デンバ
ーのシェラトン・デンバー・ダウンタウン・ホテルで















審判 調停 審判 調停
平成 11 年 1,736 13,456 247 1,936
12 年 1,986 15,041 322 2,406
13 年 2,256 16,923 434 2,797
14 年 2,708 19,112 509 3,345
15 年 3,600 22,629 638 4,203
16 年 4,197 22,273 725 4,556
17 年 4,158 21,570 760 5,013
18 年 4,639 21,997 952 5,488
19 年 4,873 22,524 883 5,917
20 年 5,090 23,596 1,020 6,261











（１）Opening Session：Parental Alienation and the DSM-5
（「片親疎外」とＤＳＭ－５）
シンポジスト：Amy J.L.Baker, Ph.D.（Fontana Center 
for Child Protection）/William Bernet, M.D.（Vanderbilt 
University）/Peter Jaffe, Ph.D.（University of Western 
Ontario）/Janet R.Johnston, Ph.D.（San Jose State 















は『Parental Alienation: DSM-5,and ICD-11』（2010）、
Baker 博 士 の 主 張 は『Adult Children of Parental 

















以上３つの可能性について、ＤＳＭ - ５の Task Force
が正式に検討を開始したということであった（ＡＰＡ、
2010）。











際疾病分類】第 11 版：2014 年発刊予定）への追加
も求めて活動しているということであった。










































（２）Plenary Session 1：Helping Families with Children 
who Reject Parent: Consensus, Controversies and Future 
Directions（「片親疎外」の問題が起きた家族の支援）
シンポジスト：Robin M.Deutsch, Ph.D.（Children and 
the Law Program, Massachusetts General Hospital）/Steven 
N.Friedlander, Ph.D.（Private Practice）/Richard Warshak, 
Ph.D.（University of Texas Southwestern Medical Center）/


























































































































































































（３）Plenary Session 2：Addressing Allegations of Alienation: 
Judicial Dilemmas（「片親疎外」をめぐって裁判所が抱
える問題）
シンポジスト：Dr. Tom Altobelli（Federal Magistrate, 
Australia）/Hon.Paula Carey（Chief Justice, Massachusetts 
Probate and Family Court）/Hon.Donna Martinson


























































（４）Plenary Session 3：Assessing Alienation in the Context 
of Domestic Violence and Child Brain Development（「片親
疎外」と脳神経の発達）
シ ン ポ ジ ス ト：Jean Clinton, M.D.（Department 
of Psychiatry and Behavioral Neuroscience, McMaster 
University）/Linda C.Neilson, LL.B., PH.D.（Sociology & 































































































































所 裁 判 官 協 議 会：National Council of Juvenile and 
Family Court Judges）が、このＡＰＡの 1996 年声明
を引用して、ＰＡＳ概念の濫用に懸念を表明している
（ＮＣＪＦＣＪ、2006）。さらに、ＡＢＡ（アメリカ
法曹協会：American Bar Association）の Commission 











































American Bar Association Commission on Domestic 
Violence（2006）：10 Custody Myths and How to 
Counter Them. Quarterly E-Newsletter. Volume 4.
American Psychiatric Association（2010）:DSM-
5 Development, Conditions Proposed by Outside 




Violence and The Family: Report of the American 
Psychological Association Presidential Task Force on 
Violence and The Family. 40.
American Psychological Association（2008）：
Statement on Parental Alienation Syndrome, January 
1, 2008. Retrieved from http://www.apa.org/news/
press/releases/2008/01/pas-syndrome.aspx
Baker, A. J. L.（2007）：Adult Children of Parental 
Alienation Syndrome -breaking the ties that bind-. 
W.W.Newton & Company.
Baker, A. J. L.（2010）：Adult Children of Parental 
Alienation Syndrome: Lessons Learned and 
Implications for Prevention. at Canadian Symposium 
for Parental Alienation Syndrome.2010/10/2-3, NY.
Bernet, W.（2010）：Parental Alienation: DSM-5,and 
ICD-11. Charles C Thomas.
D a r n a l l ,  D . （ 2 0 0 8 ）： D i v o r c e  C a s u a l t i e s 
-Understanding Parental Alienation- (2nd edition). 
Taylor Publishing Company.(1st edition の 出 版 は
1998）
外務省（1994）：『児童の権利条約（児童の権利に
関 す る 条 約 ）』．Retrieved from http://www.mofa.
go.jp/mofaJ/gaiko/jido/index.html
Gardner, R. A.（1985）：Recent trends in divorce and 
custody litigation. Academy Forum, 29（2）. 3-7.
Gardner, R. A.（1987）：The Parental Alienation 
Syndrome and the differentiation between fabricated 
and genuine child sex abuse. Creative Therapeautics.
Gardner, R. A.（1998）：Parental Alienation Syndrome 
(2nd edition). Creative Therapeautics.（1st edition
の出版は 1992）
Gardner,  R .  A .（2001）：Parental  Al ienat ion 
Syndrome（PAS）: Sixteen Years Later. Academy 
Forum, 45（1）. 10-12.
Gardner, R. A.（2002）：Denial of the Parental 
Alienation Syndrome also harms women. American 





Johnston, J. R.（2010）：Opening Session: Parental 
Alienation and DSM-5. at Association of Family 
and Conciliation Courts 47th annual conference. 
2010/6/2-5, Co.
National Council of Juvenile and Family Court 
Judges（2006）：Navigating Custody & Visitation 










Ottaman, A. & Lee, R.（2008）：Fathers rights 
movement. In Edleson, J. L., Renzetti, C. M. (Eds). 
Encyclopedia of Interpersonal Violence. SAGE 
Publications. 252.
Respecting Accuracy in Domestic Abuse Reporting
（2008）：Myths of the ABA Commission on Domestic 





Warshak, R. A.（2003）：Bringing Sense to Parental 
Alienation: A Look at the Dispute and the Evidence. 
Family Law Quarterly. 37（2）. 273-301
